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  Experience with the chemother’apy for testicular tumors， especially for non－seminomatous germinal
cell tumors， in 10 institutes were presented at the Third Meeting of Co－operative Group for Urologic
Cancer Chemotherapy．
  This Paper were summarized on the combination chemotherapy， side effects and clinica1 results
in these institutes． Discussion and comment w’ere also made on the current progress and problems
in the management of these patients．
  With the development of new combination chemotherapy it appears that advanced non－semino－
matous germinal cell turnor is being consid¢red a potentially curable disease． However， there are
孤any problems on the treatment ofthis tumor． These results suggest that a group study using controlled

































1178 泌尿紀要 25巻 11号 1979年
る． 一’gefhlinal cell tumorの分類としては，従来より
Dixon＆Mooreの分類i）が用いられてきており，最
近ではMosto丘の分類2）も用いられる傾向にあるが，













告ではほとんどの機関でWalter Reed Army Medical
Centerの分類が用いられていた．
 nOn－SeminOmatOUS germinal Cell tumOrのstage別
予後については，teratocarcinomaやembryonal
carcinomaでは， StagelAの5年および10年生存率が




Stage Iで86％， Stage IIでも70％ときわめて良いこ
とが報告されている7）．今回の報告でも，Stage I， II





















atous germinal cell tumorであった症例もみられて
おり，今後の問題点として検討されなければならない
と考える．
 Non－seminomatous germinal cell tumorの化学療
法：有効な化学療法剤としては，vinblastine， actinom圏









bleomycin， vincristine， vinblastine， cyclophosphamide，
methotrexate， 5－fruorouracil， futrafu1， adriamycin，





 Stage III のnon－seminomatous germinal cclI
tumorに対する多剤併用療法としては， Eastern Co－
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